
































The Changes of an Aging Community in the Sendai Area
KOGANEZAWA  Takaaki  and  ABE  Mikako
Abstract
An aging population is exacerbating social issues in those suburbs that were developed in 1960s to 70s in Japan. 
In particular, the Sendai area has many suburbs with freestanding houses that were developed by a single real 
estate agency.  These dwellings were sold at the same time to people of similar age groups; hence in forty years 
time the suburb itself ages.  Issues such as lack of adequate medical systems, nursing care, and problematic 
distance from shopping are now emerging as a result. n this report, we analyzed the condition of aging in 4 
suburban residential areas, by using questionnaires to survey households.  In order to measure this, composition of 
the households were divided into four life stages, and analysed by composition ratio in life stages.  The first stage 
is married couples without children, second is married with children, third is living with children who are above 20 
years old, and the fourth stage is old couples without any children living with them.  We conducted interviews in 
four suburbs, with two principal trends observed; one has 30% each of stages from two to four, and the other had 
90% of stages in three and four.  The former showed the positive characteristics of suburbs where one can co-live 
with younger generations, whereas the latter showed more serious aging issues. t was found that this analysis was 















































































1  東北産業活性化センタ （ー2008）『明日のニュータウン』参照。
２  本論文では名取市、多賀城市、岩沼市、利府町、富谷町の 3 市 ２ 町を指す。
3  調査期間後に遅れて郵送されてきたものも含む。














































































































































































































































































































11 2009年 3 月末現在。以下同じ。
表 1　若い世代の人口の推移













1990年 257（47.7） 531 217（55.3） 459 701（43.7） 1,605 407（48.7） 973
2000年 295（41.6） 710 322（45.7） 705 638（40.8） 1,563 323（35.4） 912
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富ヶ丘 ２ 丁目と東向陽台 ２ 丁目はそのような要素はな
く、高い高齢化率に結びついたと思われる。しかし、











13 富ヶ丘2-13-8の地価公示価格。富ヶ丘 1 丁目は資料がないため区別はしない。




































一方、富ヶ丘 ２ 丁目と東向陽台 ２ 丁目は③から④に
移行する際に割合が高くなっている。このことから、
富ヶ丘 ２ 丁目と東向陽台 ２ 丁目においては、地区内に
第二世代がとどまっているとはいえない。親世代のラ
イフステージの円熟と共に、第二世代が流出している
ことがわかる。こちらの ２ 地区は他の ２ 地区とは違い、
地価や賃貸アパートの戸数の面で有利な条件がない。
以上のことをまとめると、配偶者のみの家庭が多い
富ヶ丘 ２ 丁目と東向陽台 ２ 丁目では、これまで世代交
代が活発に行われてきたとは言えない。また、今後も
行われる可能性が低いといえる。ただし、子と同居し























































































































ある。太子堂 1 丁目と富ヶ丘 1 丁目は、「中古住宅」、
「借家」と答えた人の割合が約 1 割と低い。一方、富ヶ




8 ％、富ヶ丘 1 丁目 7 ％、富ヶ丘 ２ 丁目 3 ％、東向陽
台 ２ 丁目11％と、東向陽台 ２ 丁目で目立った。よって、


















































































































行った太子堂 1 丁目、富ヶ丘 1 丁目、富ヶ丘 ２ 丁目、東向陽
台 ２ 丁目の皆様には大変多くのご回答、励ましのお言葉をい
ただきました。本当にありがとうございました。本稿は、阿
部美香子の卒業論文を元に小金澤の責任で再編集したもので
ある。この成果は、2010年の第 5 回日中韓地理学会（仙台市
東北大学）で報告をした。
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